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ABSTRACT 
317 
Effect of NC-1200， a potent glutamate blocker， on the central nervous system were 
analyzed behaviorally and electroencephalogaraphically in mice， rats， guinea pigs and 
rabbits. NC-1200 produced excitatory behavior slightly， but did not affect on rotarod test， 
traction test， sleeping time induced by pentobarbital， anticonvulsant test(MES and pentetr 
azol test) and body temperature. Following I.v. injection of NC-1200 to rabbits with 
chronically implanted electrodes， electroencephalographic properties in spontaneous EEGs 
such as fast waves with low voltages in the neocortex became distinguished in early period， 
but after that slow waves with high voltages became predominant目 Seizuredischarges 
produced by stimulation of the dorsal hippocampus were slightly inhibited in some cases， but 
in another cases were prolonged. Furthermore， general pharmacological effects of NC-1200 
were analyzed. 









(Accepted on September 5， 1991) 
開発され，その強力な除脳固綴モデル動物に対す






















































































































































































hemolysis end point， HEP)および最小抵抗値


















































他pentobarbital N a (ダイナポット)， phenyl. 
quinone シグ"7)， pentetrazol (東京化成工
業)， phenolsulfonphthalein (第一製薬)，クエン
酸ナトリウム，クレアチニンテスト用キット， PT 










































~ j 4 5 6hr 
30 mc/kg p.o 日ド仇 dK11 岬^JJIJ~~~
2 3 4 
明加J;:lA 2' 3 4 5 6'， 
NC'1200 100 mg/kg p.O咽
図2.?ウスの自発運動量に及ぽすNC-1200の影響
A 対照(0.2%CMC10mI/kg経口投与)， 













































対照 10 2.70:t0.34 5l.0士5.22
10 10 2目50:t0.27 4l.2:t3.58 
20 10 2.70士0.30 38.8土3.76
50 10 2.22:t0.44 63.7:t3.87 















10 14.9土3.8 87.5 (0.2% CMC) 
50 10 32.4土9.8* 80目。





















(mg/kg) 伊j数 TF TE CL計(%)
対照 20 20 20 16 20 (100) 4 
30 10 10 10 8 10 (100) 2 
50 10 10 10 7 10 (100) 3 
100 14 14 14 5 14 (100) 9 
TF:強直性屈曲けいれん (tonicflexor)， 
TE:強直性イ申展けいれん (tonicextensor)， 























(mg/kg) '''~ MF CL TF TE計(%)
対照 20 20 11 19 19 20 (100) 19 












































表 7. ?ウス正常体温に及ぼす NC-1200の影響
用 量 例数
平均体温 ('C.平均)
(mg/kg) 投与前 0.5 1 2 3 4 6 24時間
対照 10 36.7 37.3 37.3 37.0 35.9 35.6 36.5 37.3 
10 10 36.9 37.5 37.1 36.6 36.9 36.7 37.0 36.6 
20 10 36.8 36.7 36.4 36.0 36.2 36.4 36目8 36.4 
50 10 37.0 37.0 36.4 35.4 35.9 36.2 36.7 36.6 
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A:対照脳波. B: NC-1200 15mg/kg静脈内投与，
























が20-60分頃まで続いた.その 1~J を図 4 に示す.
2.腎機能に及ぼす影響
1)尿量， pH，浸透圧，電解質，その他
I群 3匹のラ yトを使用し， NC-1200の50，




















用 量 尿量↑ pHt 浸透圧T
(昭/kg) ml/kg/5h (musm/l) 
l回投与
対照 40.2 6.7 476.7 
(1% metolose) 土1.07 士0.85 土18.8
50 44.7 6.6 417.6 
士4.13 土0.33 士35.4
100 56.1 7.0 362.0 
土6.66 土0.33 :t9.60 
200 50目9 7.0 395.6 
士3.90 土0.01 土15.1
5日関連投
対照i 34.9 7.0 447.3 
(1% metolose) :t3.99 士0.57 :t3l.8 
50 39.3 7.6 346.0 
土6.10 :t0.33 土19.0






(mg/kg) (mg/ dll (%，平均)
対照
4 0.45士0.11 92.5 
(0.2%CMC) 
10 3 0.29:t0目12 95.2 






1群 3匹のモルモットを用い， NC-1200 50及
び100mg/kg経口投与30分後の血液のフ。ロトロンビ
クレアチニンT 電解質(mEq/ml/kg/5hlt
(mg/ dl/5h) Na+ K+ Cl 
13.5 3.33 1.28 3.59 
士2.12 士0.13 :t0.24 士0.21
12.3 4.01 1.71 4.27 
土l.05 士0.61 土0.76 士0.56
8.9 5.81 0.91 5.35* 
士0.41 士0.57 土0.09 士0.42
9.6 5.27 0.92 4.63 
土l.03 土1.01 土0.09 士0.85
12.1 2.92 1目42 2.49 
:t 3 .16 土0.25 土0.49 土0.45
8.7 3.30 0.78 2.87 
:t l. 99 士0.72 土0.19 士0.75
9.8 4.58 l.11 4.37 



























(1% metolose) 116.6士1.4564.6:t2.19 
50 3 113.3土0.8866目6土2.03




















用 量 例数 凝集能(%，平均土S.E.)
(mg/kg) ADP collagen 
対照
3 47.83士2.85 61.83:t2.03 (1 % metolose) 
50 3 42.40土4.75 41.67:t17.花
100 3 26.67:t2.35* 36.00:t5.29* * 




(mg/kg) 投与前 1時間 3時間
対瓶
3 119.4士9.0 156.5土10.6 137.9土9.2(1% metolose) 
10 3 127.1土9.3 128.l:t13.7 138.0士14.1









(%) 5 10 15 20 25 30分
対照
3 。 。 。 。 。 。
(0.9% NaCl) 
0.05 3 50.0 50.0 44.4 33.3 44.4 22.2 
土9.6 土9.6 士5.6 土5.3 士5.6 士11.2
0.1 3 66.7 55.6 55.6 44.4 55.6 33.3 




用 量 1旦1十分泌量 (ml/100g体重，平均士S.E.) 乾燥重量
(mg/kg) 投与前 l 2 3 4時間 計 (叫んg)
対照 0.34 0.36 0.29 0.27 0.27 1.57 30.1 
(1% metolose) 土0.03 土0.03 士0.01 士0.03 土0.03 土0.10 :t1.9 
20 0.35 0.31 0.26 0.29 0.31 1.53 29.0 
土0.03 :t0‘02 土O目02 土0.03 士0.02 土0.07 士1.1
50 。目42 0.39 0.36 0.32 0.30 1. 79 30.0 
士0.05 士0.02 土0.04 :t0.02 :t0.01 :t0 .13 土2.6
100 0.45 0.42 0.40 0.24 0.25 1. 76 23.1 
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